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The Posture and respiratory on Flute Playing in The Flute Methods 
丹下聡子
T ANGE Satoko 
The aim of this study is to discuss the strategy for the posture on the flute playing of the 
past virtuoso in their methods. This study especially focuses on the flute methods which were 
reported by professors at the Paris Conservatoire. Their methods were reviewed to trace of 
the historical changes of their strategies of posture and respiratorγon the flute playing. The 
position of embouchure was considered more important than the posture in Paris until the 
beginning of the 19th century. After that, the posture on the flute playing had been gradually 
standardized, however, the posture had not been considered applicable to play flute for long 
period of time in the end of the 19th century. The discussion of diaphragm has started in the 
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フルート教本に見る、演奏時の姿勢と呼吸
『フルートのための新しい理論的・実践的教本Nouvellemethode theorique et practique pour la flute』
は、 1795年に出版された 2。これは、パリ音楽院の最初の教育マニュアルとして新しい教育プラン
に沿って考案された教本である。出版後、外国語に翻訳された版や、新しく開発された楽器のため




















ジ、ヤン＝ルイ・テュルー Jean-Louis Tulou ( 1786-1865）は、『国立コンセルヴァトワール管理
委員会に採用された斬新的・理論的フルート教本作品 100 Methode de flute; progressive et raison-










































































ポール・タフアネルPaulTa宵anel(1844-1908）とフィリップ・ゴー ベー ルPhilippeGaubert ( 1879-
1941）の『フルートの完全な教本Methodecomplete de flute』は、 1923年にパリのルデ、ユツクより
出版された 34。タフアネルは教本を完成させる前にこの世を去ったが、 1923年に彼の弟子で、あった
ゴーベールがそれを完成させて出版した。アルテスの教本をさらに発展させた教本である。この教




























人物である 43。本稿で研究対象とする『私のフルート論TheFlute and 白 problemεTonedevelopment 
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